




















On the Problem of ‘Mother Tongue Intervention’ 
in the Process of Learning Chinese of Japanese Native Speaker
Song Rongfen
　At the beginning of learning foreign language, nobody can get rid of the influences of 
mother tongue, which can either be positive or negative. The former is called ‘positive 
transfer’ and the latter is called ‘negative intervention’. It is an important problem for 
both language learners and teachers to take advantage of positive transfer and control 
negative intervention to the maximum extent.
 By comparing Chinese and Japanese, this essay aims to find out the mechanism of positive 
transfer and especially the negative intervention between two languages through pointing 
out the characteristics of these two language systems.
　The basic unit of Chinese pronunciation is syllabic, while the pronunciation of Japanese 
is based on ‘beat’（拍）. In Chinese a syllabic can make a single word, while in Japanese the 
number of ‘beat’ doesn’t equal to that of syllabic. Phoneme that can’t be a single syllabic 
takes a beat in pronunciation of Japanese. Chinese has far more syllabics than Japanese. 
Thus for Japanese native speaker understanding, a great amount of syllabics that their 
mother tongue doesn’t have and handling four tones in Chinese are the most difficult part 
in their learning of Chinese.
Key words ：mother tongue, positive transfer, negative intervention, syllabic,          
beat（母語、正の移転、負の介入、音節、拍）
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なり得ることである。例えば、“啊 /a/” [  ]
（アッ）注①、“哦 /o/” [o]（えー）、“藕 /
ou/” [ou]（レンコン）、“有 /you/” [iou]（あ









がある。例えば、“买 /mai/” [m ai]（買う） 
“票 /piao/” [p’iɑu]（切符）“先 /xian/” [ɕ 










　　　　　↓　　 ↓ 　　↓　　 ↓ 　↓
　快　→ [ ｋ ＋　ｕ　＋ ａ ＋ ｉ  ]





蚁 /ma/yi/」[m  ] [j i]（蟻）、“西安 /xi/’
an/” [ɕ i] [an]（西安）“皮袄 /pi/’ao/” [p’ i]











で、発音の際に音階の 5 度から 5 度まで発
声することである。第 1 声ともいう。陽平
とは上がり調で中音の 3 度から高音 5 度ま
でへ上がるように発声することである。第
2 声ともいう。上声とは先ず半低音 2 度か
ら低音 1 度まで下がり、更に半高音 4 度ま
でへ上がるように発声することである。第




















































































































































と、买 /mai/（買う）と美 /mei/ （きれい）







































































































頭高型、中高型 1 、中高型 2 、尾高型、平
板型に分かれている。共通語のアクセント



















一 /yi1/ 注③、二 /er 4 /、三 /san1/、四 /
si4/、六 /liu 4 /、七 /qi1/、八 /ba1/、よ
り五 /wu 3 / と九 /jiu 3 /、十 /shi 2 / の方
が、発音し難い。「謝謝 /xie 4 xie/」( あり
がとう )「再见 /zai 4 jian 4 /」( さようなら )
より、「你好 /ni 3 hao 3 /」( こんにちは )「请
坐 /qing 3 zuo 4 /」( お座りください )「请
喝茶 /qing 3 he1cha 2 /」（お茶をどうぞ）
の方が正確に身につけることが難しい。そ
の原因は、主として三声自体の“半低音 2































むと、本来三声の 5 と一声の 8 は声調がそ
れぞれ一声と四声に発音され、 6 と 7 をペ
アにして、前の二つのペアと語呂合わせの
ように全部 1 － 4 、 1 － 4 、の声調パター
ンになってしまうケースがよくみられる。
　正確な声調：一 /yi1/、二 /er 4 /、三
/san 1 /、 四 /si 4 /、 五 /wu 3 /、 六 /
liu 4 /、七 /qi1/、八 /ba 1 /、　（太線の数
字は間違えやすい声調である）　
　間違えられたパターン：一 /yi1/、二 /
er 4 /、三 /san 1 /、四/si 4 /、五 /wu1 /、
















注③：/  / 中綴り後の数字は声調の表しであ
る。
注 ④：http://ufcpp.net/study/misc/lecture/
vorec.ppt　から引用
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